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The sewage coHection and treatment system is one of the mostimportant systems
of urban lifelnes. IIowever, it has not been studied ve■ frOm the pOint of view Of
lifeline compared M・ith electricity, teleconlinunication, and gas and Mrater supplies
One of the rea,Ons are that waste覇ァ t r is natura■y discharged and a water flushing
toilet was not used so much in」apan The mOdern urbanized areas,hOweveちallnost
completely rely upon artificial systems,that is sewerage,to discharge rain water and
waste wァater lt means that higl■reliability is required for urban sewerage systems
ln order tO develop reliabittty analysis rnethodology of sellrerage systenl,this study
treats the rehabihty analysis of sewer pipe■nes To simplify the investigatiOn,a single
pipeline w「hich suffers functiOnal damages by an earthquake were studied Analytical
methodology Of systeHa rehability evaluation of a se、、rer pipeline with malfunctiOn is
presented

















































































































α儡)=L~(1~Z為   。)
式 (4)よりⅣ番目の破損位置の確率密度関数は次
式となる.







=Ⅳz+1        。)
aN
となり,式(1)は次式となる(1)
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図-2 機能低下とシステム信頼度の関係
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: trt)=を          (12)
Z         l
図-4 xにおける信頼度
X tty(1‐つ Xl
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獨      四十△Z
図-12 仮定 した確率密度関数
表-1 システム信頼度の計算結果
0.533
0.667
0,800
しては,破損個所数が2の場合のみしか取り上げてい
ないが,一般の場合についても検討を行っている.さ
らに現実のシステムに近い樹木状の場合についても考
察を進める必要がある.
本研究は平成8年度文部省科学研究費基盤研究
(c)(代表 細井由彦)の補助を受けたことを付記
する.
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式 (28),(30),(31)より, システムの
信頼度を求めるとつぎのようになる.
'=|:→
μ
」〔上嗚卑と考♂'/rξ
_希
(磁02_萄O″十リール2_%加)
分布の中央値を″河,分布幅を2v(すなわち7θ=
Z打―″,4ター~27)として,式(7)で求められる
破損が一定の場合と,分布をもつ場合のシステム信頼
度を計算した例が表-1である.わずかではあるが分
布幅が大きくなるとシステム信頼度は小さくなる傾向
にある
4 あとがき
本研究では下水道管路の信頼性を理論的に扱うため
のモデル化について検討した, 1本の4R状ンステムか
らなる管路を取り上げ,破損時の信頼性について理論
的な検討を行った.破損レベルが異なる場合の検討と
